Cahiers Spiritains
Volume 6
Number 6 Mai-Août

Article 3

1978

Laval et Libermann
Joseph Bouchaud

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/cahiers-spiritains

Recommended Citation
Bouchaud, J. (1978). Laval et Libermann. Cahiers Spiritains, 6 (6). Retrieved from https://dsc.duq.edu/
cahiers-spiritains/vol6/iss6/3

This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship
Collection. It has been accepted for inclusion in Cahiers Spiritains by an authorized editor of Duquesne Scholarship
Collection.

LAVAL ET LIBERMANN
Depuis d'assez nombreuses annees deja, trois Causes
spiritaines ont ete introduites en Cour de Rome en vue de la
Beatification: celle du Pere Libermann (1886), celle du P.
Laval (1918) et celle du P. Brottier (1956). Normalement et
selon nos vues humaines, la premiere qui eut du aboutir est
celle du P. Libermann, non seulement parce qu'elle est la plus
anciennement presentee, mais aussi parce que, d'une
maniere generale, les instituts religieux tiennent S ce que ce
soit leur fondateur qui soit le premier place sur les autels. Or,
pour nous, II n'en sera pas ainsi. La cause du P. Libermann
pietine faute des miracles exiges- et peut-§tre aussi par man
que d'interet de la part de ses disciplesi - et c'est le P. Laval
qui le devance, puisqu'il doit etre beatifie le 22 octobre pro
chain. De meme, la Cause du P. Brottier est en bonne voie et
il est bien possible qu'elle aboutisse, elle aussi, avant celle du
Venerable Pere...
Mais il serait errone et ridicule de voir Id une sorte de
course a la beatification, ou le succes des candidats en piste
dependrait de manoeuvres, d'intrigues, voire de moyens finan
ciers, ou du plus ou moins de zdle et de savoir-faire des «supporters». Bien que la beatification et la canonisation aient des
effets terrestres-et ne procurent aux elus qu'un supplement de
gloire exterieure, ce sont Id des demarches oCi le surnaturel
est engage, ainsi que I'autorite de I'Eglise et le bien spirituel
du peuple chretien. Limitation deJ.-C. nous dit (III, 58,1) qu'il
est vain de discuter des merites respectifs des differents
saints, et il serait bien impertinent de notre part de declarer
que, sous pretexts qu'il a ete beatifie officiellement, tel elu est
plus saint que tel autre qui ne I'a pas encore ete. Au lieu de
nous demander lequel, du P. Laval ou du P. Libermann, I'a
emportd en saintetd, examinons plutot brievement les rela
tions qu'eurent entre eux ces deux Serviteurs de Dieu.
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Je n'entreprendrai pas de raconter, meme en resume,
toute la vie du P. Laval, ni sa survie, i.e. ce qui s'est passe et
se passe encore autour de son tombeau ^ I'lle Maurice^.
Je me bornerai ^ retracer d grands traits le cheminement
de la vocation du P. Laval, qui I'a amene a I'CEuvre des Noirs
et a la Congregation du Saint-Cceur de Marie, puis a evoquer
ses relations avec le P. Libermann jusqu'^ la mort de celui-ci,
le 2 fevrier 1 852, il y a done 126 ans aujourd'hui.

LE PERE J. D. LAVAL
Enfance et Jeunesse

Jacques Desire Laval est ne le 18 septembre 1803 au
petit village de Croth, dans le diocese d'Evreux, en Norman
die. Sa famille etait de traditions profondement chretiennes.
Son pere etait un cultivateur aise, personnage autoritaire qui
fut 25 ans maire de sa commune. Sa mere etait une pieuse
personne, tres charitable envers les pauvres. Mais elle mourut
des 1811.
Le petit Jacques, qui jusqu'alors s'etait montre eveille et
plein d'entrain, devint sombre et songeur. Quand il eut 11
ans, il fut confie d son oncle, cure de Tourville-la-Campagne,
qui reunissait chez lui quelques ecoliers pour leur enseigner le
rudiment. Au bout de deux ans, I'oncle fit entrer son neveu au
petit seminaire d'Evreux. Le resultat fut desastreux, et Jac
ques Desire revint travailler d la ferme paternelle. Un
deuxieme essai n'eut pas plus de succes. Enfin, le jeune
homme entra au College Stanislas ^ Paris. II y reussit et obtint
son baccalaureat-es-lettres en 1825 et son baccalaureat-essciences en 1826. II se decida alors d faire sa medecine.

' Sa biographie a 6te ecrite, notamment par le P. Delaplace en 1876 et
revue par le P. Pivault en 1 931, puis par le P. Piacentini en 1949. Line nouvelle
Vie, par le P. Joseph Michel, vient de parattre, qui fera d^sormais autorit^. Je
me suis aide de ces ouvrages et aussi de la Vie du P. Libermann par le P. Briault
et par Mgr Gay, et du livre du P. Keren «The Splrltans». J'ai utilise egalement
Cette mine inepuisable que constituent les « Notes et Documents» r^unis par le
P, Gabon. Enfin, j'ai eu ^ ma disposition les Merits du P. Laval lul-meme, com
muniques par le P. Marcel Martin, postulateur de la Cause.
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Apr6s quatre annees d'etudes, il presenta une thdse sur le
rhumatisme articulaire et fut admis § prononcer le serment
d'Hippocrate. II est d noter que ses annees d'etudes k Paris
n'ebranl^rent pas ses convictions et ne lui firent pas oublier
ses devoirs religieux, ce qui etait tout-a-fait exceptionnel S
cette epoque et dans ce milieu.
Le medecin

En septembre 1830, le Dr Laval s'installa comma mede
cin d Saint-Andre, gros bourg des environs d'Evreux. II obtint
d'abord des succes, puis, par suite des manoeuvres d'un
concurrent republicain - alors qu'il etait, lui, royaliste -, les
choses se gSterent, en meme temps qu'il se relichait dans sa
pratique religieuse. II exerca ensuite d Ivry-la-Bataille, ou il
avait de la famille. II y connut des succds non seulement
medicaux mais mondains: etant bel homme, bon cavalier,
commandant de la garde nationale, et bien recu dans la bonne
societe. II ne tenait pas k I'argent et ne se sentait pas d'inclination pour le manage.
Peu a peu il cessa de pratiquer et m§me de faire ses
pSques. Dependant, ses sentiments religieux n'etaient
qu'endormis. II etait devenu I'ami d'un bon pr§tre du voisinage, qui I'amena progressivement k faire la paix avec Dieu.
Une chute de cheval, dont il se tira comma par miracle, fut le
point de depart d'une veritable conversion. Le P. Koran qui est
hollandais, ecrit; Le jeune docteur s'etait convert! comme seal un
Franqais peut le faire: radicalement. Adieu beaux habits, meubles
de prix, soupers fins, pur-sangs et reunions mondaines. Les eco
nomies ainsi faites, H les repandait sur les pauvres, auxquels H ne
demandait comme honoraires qu'une dizaine de chapelet. II passait maintenant de longues heures devant le Saint-Sacrement.

Nous avons dejS Id les deux traits fondamentaux de I'apostolat du futur P. Laval: I'amour de la priere et I'amour des pau
vres.
Seminariste et cure

Le 1 5 juin 1835, il se presentait au seminaire Saint-Sulpice d Paris. Ce ne fut pas facile, pour un docteur de 32 ans,
de se mettre aux etudes et au reglement du seminaire. II
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devint cependant un seminariste modele, remarquable par son
humilite et ses austerites. Restons dans I'ombre, disait-il, faisons le mart. Ses etudes ne furent pas brillantes, mais il reussit pleinement pres des enfants du catechisme et pres des
pauvres, auxquels on le chargea de distribuer les aumones du
seminaire.
Le comble de ses desirs, comme H me I'a dit bien des Ms,

lisons-nous dans une notice de M. Tisserant, eut ete d'etre
dans le lieu le plus cache de I'univers, occupe des ames les plus
pauvres et les plus delaissees qu'il y eut sur terre. II y avait done

Id une vocation spiritaine en puissance...
A Saint-Sulpice et d Issy, M. Laval ne pouvait manquer
de rencontrer M. Le Vavasseur, M. Tisserant et M. Libermann, et d'entendre parler du projet de I'CEuvre des Noirs
dont les deux premiers avaient eu I'idee. Mais, obeissant d un
parti-pris d'effacement, il ne prit aucune part active aux
demarches qui devaient la realiser. II s'y donna mais en
secret, ne se confiant qu'd son directeur , M. Gallais, et
demandant d celui-ci de faire appel d lui des qu'on en aurait
besoin. En attendant, il fut ordonne pritre d Saint-Sulpice le 2
decembre 1838. Comme les projets de I'CEuvre des Noirs
n'etaient. pas encore murs, il prit provisoirement du service
dans son dioedse d'origine, ou I'eveque lui confia la trds
modeste paroisse de Pinterville: 450 ames, pas bien ferventes et dont la proximite des usines de Louviers n'ameliorait
pas la moralite.
II en prit possession le 3 fevrier 1839. II s'y montra un
autre «cure d'Ars» et fut bientot surnomme <de saint homme».
Jour et nuit, ecrit encore M. Tisserant, II etait au service du pro
chain. II vetait tous les pauvres de sa paroisse, leur distribuait tout
son bien... II se fit une regie dont H ne se departit jamais depuis:
e'etait, dans la vue de les encourager a supporter avec patience
leur pauvrete, de se rendre lui-mime plus miserable qu'eux. II ne
couchait done que sur la dure ou sur une mechante paillasse,
n'ayant pour toute couverture qu'une peau de brebis. H ne se
chauffait jamais, quoiqu'H fut naturellement tres sensible au
froid... H ne dejeunait jamais, ne prenait pour tout aliment qu'un
peu de legumes grossiers et bouillis a I'eau, et assaisonnes seulement de sel. Pour la viande, le beurre et les oeufs, H n'en faisait
jamais usage. L 'ordre de sa journee etait ainsi regie: il faisait chaque jour trois heures de catechisme aux enfants de sa paroisse,
avec une patience qui ne se lassait pas du peu d'intelligence de ces
derniers. Le reste du temps etait consacre a la visite des malades.
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s’H y en avait, aux confessions, a I'etude qui avail son temps mar
que, apres quoi il venait se delasser en passant piusieurs heures
devant le S.S. Sacrament. C'etait la que de 4 h. du matin a 9 h. il
tenait compagnie a Notre-Seigneur et que, durant le jour, s'ecoulaient toutes les heures dont il pouvait disposer. Je Hens de la tou
che de ce pretre si zele et si pieux les details sur sa vie, qui edifieraient beaucoup ceux qui en auraient connaissance, s'il ne me restait trop peu de temps pour en parler. Ajoutons que ce genre de

vie et d'apostolat du cure de Pinterville laisse pressentir celui
qu'adoptera I'apotre des noirs d I'lle Maurice, mais alors il
s'exercera sur un champ beaucoup plus vaste.
Entree dans la Congregation
du Saint-Coeur de Marie

Cependant, en 1840, il avait appris que le projet de
I'CEuvre des Noirs prenait corps. M. Blampin et un autre eleve
de Saint-Sulpice avaient fait le voyage de Pinterville pour le
mettre au courant. Deja M. Tisserant s'etait engage au ser
vice de Mgr Collier, qui venait d'etre nomme vicaire apostolique de I'lle Maurice, mais il lui fallait un compagnon. C'est
alors que, comme convenu, M. Gallais, fit appel ^ M. Laval.
Celui-ci n'hesita pas et partit pour Paris, dans I'intention d'y
faire une retraite aupr^s de son directeur et de s'assurer de la
volonte de Dieu. // se mit au cou un gros chapelet, ecrit
M. Le Vavasseur, ef avec un vieux chapeau, une soutane et un
camaH en rapport avec son chapeau, se mit en route en ce cos
tume de pauvre. Arrive dans la chambre de M. Gallais, il se pros
terna a ses pieds, le priant de le benir. Puls, H se rendit dans une
chapelle du seminaire afin d'y celebrer !a messe. On lui donna un
missel Parisian: c'etait la fete d'un martyr et la messe commengalt
par ces mots: «Dlruplsti vincula mea». A ces mots, le P. Laval fondlt en larmes et celebra dans cette tendresse de devotion.

Au dernier moment, I'archeveque de Paris refusa de laisser partir M. Tisserant et diverses circonstances retinrent en
Europe Mgr Collier plus longtemps qu'il ne I'avait pense. Pour
s'occuper, le P. Laval passa quelque temps a Paris en compa
gnie de M. Tisserant, puis s'en alia chez son oncle, le cure de
Tourville. C'est Icl que M. Le Vavasseur vint le chercher pour
qu'il se rendTt en toute hate d Londres en vue de I'embarquement. Celui-ci eut lieu le 4 juin 1841, sur le Tanjore. La traversee fut longue et le P. Laval souffrit beaucoup du mal de mer.
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Enfin, le 15 septembre. Mgr Collier et les pretres qu'il amenait avec lui debarquaient d Port-Louis.
Pendant les quelques semaines qui precederent son
depart, le P. Laval avait pu s'entretenir avec M. Tisserant, qui
etait dej^ pretre, et avec M. Le Vavasseur, qui etait encore au
seminaire, mais pas avec M. Libermann, car celui-ci se trouvait alors au seminaire de Strasbourg et s'y preparait S son
ordination, qui d'ailleurs n'etait pas encore une affaire reglee,
bien que Mgr Collier eut accepte que le nouveau pretre fut
ordonne au titre de son diocese. Ce fut vraisemblablement
M. Tisserant qui servit d'intermediaire, car c'est en post-scriptum d'une lettre de celui-ci que le P. Laval ecrivit M. Liber
mann pour lui confier la gestion et la jouissance de ses biens
qui, en terres et en argent liquide, representaient la jolie
somme de 50.000 francs-or. Cette gestion devait causer au
Venerable Pere quelques tracas, mais nous savons qu'il etait
fort entendu en affaires. En tout cas, on peut dire que les
revenus de la fortune du P. Laval constituerent une des principales ressources de la Congregation du St.-Cceur de Marie S
ses debuts.
II en sera de m§me de ce que le P. Laval pourra economi
ser sur son traitement quand il sera a Maurice, et des aum6nes qu'il recevra de ses fideles. Dans un «cahier des bienfaiteurs» redige par le Venerable Pere ^ la fin de 1843, nous
lisons: M. Laval, pretre, membre de la Congregation, parti de
France avant que le noviciat fut etabli. II donna tout son bien a
M. Libermann. Ce bien consistait en quelques fermes qui rapportaient 1300 fr. par an. II envoya encore, dans le cours de I'annee
1842, la somme de 1100 fr. pour le noviciat; sans doute H lui a
fallu se gener pour envoyer cette somme, n'ayant plus rien a sa
disposition et vivant dans un pays Stranger. (Ill, 391). Le geste

que fit le P. Laval en 1842, il le renouvela souvent par la
suite.
En 1848, le P. Laval redigea son testament, ou nous
lisons: Je prie le dit M. Jacob Libermann qu'il emploie tout ce qui
me reste de bien en Europe pour le bien des negres, soit des colo
nies, soit de quelque contree que ce soit. Je lui laisse pleine liberte
de I'employer, soit a payer les pensions des aspirants, soit les
voyages des missionnaires, soit pour les missions mimes, soit
pour les autres depenses tendant au bien des negres.

Au recu de la lettre de M. Tisserant, M. Libermann repondit S celui-ci: Dites a notre cher M. Laval que je me rejouis de
tout mon caeur de I'avoir pour frere. J'aurais ete bien content de
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I'entretenir pendant quelque temps, mats puisque N.S. arrange les
chases de maniere que je ne !e verrai que dans I'autre monde,
nous attendrons alors de nous embrasser dans le regne de notre
Pere celeste, ou la divine misericorde nous admettra, j'espere. II ne
faut pas qu'il se decourage dans cette annee qu'il restera seul. II
n'est pas seul, car N.S. et la T.S.V. seront avec lui; et d'ailleurs
nous tous lui serons toujours unis par les liens de la charite, que le
Bon Maitre se plaira a mettre dans nos ames. J'espere que cette
charite sera bien vive et ne s'eteindra jamais. II pourrait en atten
dant disposer les voles pour I'arrivee de ses freres et preparer les
chases, afin qu'ils soient bien vus par ces pauvres ames et pour
qu'ils soient a mime de les servir puissamment... De ces quel-

ques lignes on peut conclure plusieurs choses :
1) Tout d'abord que le P. Laval se croyait bien dejd membre de I'CEuvre des Noirs et de la Congregation du St.-Coeur
de Marie, et que, pour le P. Libermann, cela ne faisait pas de
doute. On peut s'etonner ajourd'hui que cette jeune societe ne
fut composee alors que de membres n'ayant pas fait de noviciat, puisque celui-ci ne fut ouvert, S la Neuville, que le 27
septembre 1 841, alors que le P. Laval etait dejS arrive S ITIe
Maurice. Et cependant tous se croyaient bien religieux et missionnaires.
Ce qui nous etonne actuellement etait alors pratique courante. Le noviciat ^ proprement parler ne concernait que les
grands Ordres. A Rome, ou Ton se montrait reticent devant la
proliferation des congregations anciennes qui se reconstituaient et des nouvelles qui surgissaient un peu partout avec
le renouveau chretien qui suivait les troubles de la Revolution
et de I'Empire, on ne paraissait pas presse d'accorder le bene
fice d'un noviciat regulier S des fondations qui seraient peutetre sans lendemains. Ainsi M. Libermann fut d'abord dis
suade par la Propaganda d'organiser sa societe sur le plan
d'un institut religieux; il lui faudra pres de cinq ans pour pouvoir la doter d'un noviciat regulierement erige. Et ce ne sera
qu'en 1892, avec le decrexAuctis admodum, que I'obligation
d'un noviciat canonique sera imposee aux fondations recentes
comme aux Ordres anciens.
A defaut de noviciat, on contractait des engagements d
regard de la Congregation. En octobre 1842, le P. Libermann
ecrit au P. Le Vavasseur qui faisait fonction de Superieur pour
Bourbon, Maurice et m§me Madagascar ou Ton envisageait la
possibility d'ouvrir une mission: Je vous charge de recevoir les
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promesses du bon M. Laval. S'il avait le desir de faire des voeux,
vous pourrez les recevoir en mon nom. II y en a et y en aura plusieurs qui les ont faits ou les feront id. (Ill, 301). C'est seule-

ment en 1859 que le P. Laval fit ses voeux perpetuels dans la
Congregation.
On ne peut douter que le P. Laval ne fut sincerement atta
che e la Congregation du St. Coeur de Marie. Ainsi il ecrivait le
18 octobre 1844: Je vous le dis comme a mon bon pare, Marie
notre bonne mere, c'est elle qui me soutient et qui me console
dans toutes mes peines, mes decouragements, quelquefois mes
ennuis et mes degouts. Priez, mon cher frere, fades prier nos bons
freres pour que je ne deshonore pas le saint titre de Missionnaire
du Saint et Immacule Coeur de Marie. Ah! mille fois plutot mourir!

Au moment de la Fusion, s'il faut en croire le P. Thevaux,
un des confreres du P. Laval, la nouvelle de cet evenement ne
fut pas reque avec grand plaisir cl Maurice. Ce qui a le plus
indispose le P. Laval, c'est qu'H ne I'a apprise que par les journaux
ou d'autres voles indirectes... Les trois missionnaires qui sont
avec moi (i.e. les PP. Laval. Lambert et Thierse) donneront leur
adhesion, mais a une condition: c'est que la Congregation n'abandonne pas la Mission de Maurice et qu'elle continuera ie bien com
mence. .. Quant a la regularite, il semble que I'on se donne beaucoup de large depuis que i'on se regarde comme deiie de ses pro
messes. .. Alors le P. Laval et les autres ont presque entierement
renonce a voir refleurir la Congregation et, par consequent, chacun
marche a peu pres a son gre le decouragement dans le coeur et
bien peu dispose a une monition... Mais il faut remarquer que

le P. Thevaux pretait facilement a ses confreres ses propres
impressions: c'est pour cela qu'il etait tenu en forte suspicion
par le P. Le Vavasseur, qui venait de visiter Maurice en se
rendant en France. D'ailleurs, six mois plus tard, quandon eut
requ les nouvelles Regies, le meme P. Thevaux 6crivait au
P. Libermann: Regardez comme nuiles toutes les lettres que vous
avez regues de moi depuis un an... et je donne mon adhesion
complete a la Societe du Saint-Esprit sous I'invocation du StCoeur de Marie... Le P. Laval et le P. Thierse n'etaient guere dis
poses a donner leur adhesion: aujourd'hui, ils sont prets a demeurer avec nous... (XI, 588-9). Ne dirait-on pas que le brave

P. Thevaux, aprds avoir pris la tete de la resistance, prend
maintenant celle du ralliement? S'il en coQta au P. Laval de
voir cesser d'exister la congregation dont il avait ete le pre
mier missionnaire, il dOt se soumettre bien vite et sans
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reserve S la decision de celui qu'il ne cessa de considerer
comme son Superieur et son tres cher Pere en Dieu.
2) Des quelques lignes de la lettre de M. Libermann cl
M. Tisserant que nous avons citees plus haut, on peut
conclure encore que, en somme, le P. Libermann et le
P. Laval se sont peu connus. Us n'ont pu se rencontrer qu'd
Saint-Sulpice et ^ Issy, ou le P. Laval a vecu de 1835 d
1838, mais que le P. Libermann a quittes aux vacances de
1837, pour se rendre d Rennes chez les Eudistes. Etant
donne le parti-pris d'effacement dont le P. Laval s'etait fait
une loi pendant son seminaire, il est peu vraisemblable qu'il se
soit fait remarquer parmi les seminaristes qui entouraient
M. Libermann ou les «bandes de piete» que celui-ci animait.
Quand M. Libermann ecrit: Dites a noire cher Monsieur Laval
que je me rejouis de I'avoir pour frere... il semble t^moigner
d'une heureuse surprise. Et quand il ajoute: J'aurais bien ete
content de m'entretenir cependant... cela laisse supposer qu'il
n'y avait pas eu beaucoup d'entretiens auparavant...
D'autre part, nous avons dej^l vu que, lorsque le P. Laval
passa par Paris S I'occasion de son depart pour Maurice,
M. Libermann ne s'y trouvait pas: il etait d Strasbourg, ou il
recut le sous-diaconat le 5 juin; c'est-cl-dire le lendemain
mgme du jour ou le bateau du P. Laval quittait le port de Londres.
Le P. Libermann et le P. Laval entr^rent done en rapport
surtout par correspondance. Or, si le Venerable P^re avait le
plume facile, le P. Laval 6crivait rarement: outre le travail et la
fatigue qui en resultait, il n'etait gudre epistolier. Le Venerable
Pere s'en plaint dans une lettre du 1 5 octobre 1843 II y a
bien longtemps que je n'ai pas regu de vos nouvelles, qui me sont
cependant tres cheres. Ecrivez-moi done plus souvent et apprenez-moi ce qu'il plait a Dieu de faire par votre ministere, les difficultes et les peines que vous avez. Je suis bien afflige de vous voir
vivre comme un excommunie parmi nous. Vous appartenez a
notre petite societe sans en retirer aucun fruit...

II revient d la charge avec plus d'insistance le 22 mai
1844: Qu'H y a longtemps que je n'ai pas eu de vos nouvelles I...
Je n'ai souvenance de n'avoir regu de vous qu'une lettre. Je vous
prierai done de m'ecrire plus souvent. II est important qu'il y ait du
rapport entre les communautes... II est encore plus important
qu'il y ait du rapport entre les differentes maisons et la maisonmere. Je vous dis done hardiment que ce silence, qui bien certai-
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nement a de bans motifs, n'est cependant ni salon las reglas, ni
salon la divina Volonte...

Enfin, en post-scriptum d'une longue lettre du 28 juin
1847, ou il lui donne des nouvelles de la mission de Guinee et
des maisons de France, le Venerable P6re ajoute: J'ai toujours
a ma plaindra da votra silanca, Ja na sals si vos lattras sa pardant
ou non, mais H y a bian longtamps qua ja n'ai ragu da vos nouvallas. Ja vous racommanda la lactura du chapitra 9 da la ///« partia
da nos Reglas... C'est celui qui traite des «communications
par lettres». II y est dit, entre autres choses, que tous las
mambres da la Congregation doivent ecrire tous las ans au superieur general; ils lui diront tout ce quits croiront utile au bian de la
Congregation ou au salut des ames... Ils peuvent en outre lui
ecrire toutes las fois quits en sentiront la besoin ou la desir... La

plupart des confreres d'alors n'y manquaient pas. Le P. Laval
faisait exception. II le reconnaissait humblement et ne songeait meme pas a s'excuser en invoquant son ministers accablant ou les lenteurs et les irregularites du courier de I'epoque.
Le 1 8 octobre 1847, il ecrit: Vous vous plaignez, mon tres char
Pare, de ma paresse a vous ecrire et vous avez bian raison, la
paresse me tient souvent, ja n'ai plus cette ancienne ardeur pour
la gloire du Bon Dieu et de sa tres sainte Mere, me voila bian
affadi et bian attiedi a cette heure, le corps et fame sont fatigues,
II me faudrait une bonne annee passee au noviciat pour me donner
un peu de ferveur, mais cette consolation ne me sera pas donnee,
II faudra travailler, piocher jusqu'a la fin de la journee; helasi
quand sera-t-alia finie? et encore si alia finissait bian pour mol...

Quoi qu'il en soit, on n'a conserve que 17 lettres du
P. Laval au P. Libermann, et la plupart sont assez courtes.
D6s qu'il eut des confreres a demeure, il se dechargea volontiers sur eux du soin de la correspondance. C'etait done ^ eux
que le Venerable Pere devait s'adresser pour avoir des nouvel
les de Maurice, notamment au P. Le Vavasseur qui se trouvait
i Bourbon, et c'est par leur intermediaire qu'il communiquait
avec le P. Laval. Cela explique sans doute que, dans les 13
volumes des « Notes et Documents », on ne trouve que 12 let
tres du Venerable Pere adressees personnellement au
P. Laval, encore certaines ne sont-elles que de courts billets
relatifs a la gerance des biens qu'il lui avait laisses.
II faut reconnaltre que, dans ces lettres, le ton n'est pas
aussi libre, aussi familier, aussi paternel que dans celles
adressees aux autres confreres. De meme, sauf une, elles ne
contiennent pas ces considerations d'ordre spiritual auxquel-
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les le Venerable Pere se laissait assez facilement aller et qui
sent une des principales richesses de sa correspondance. On
sent que, n'ayant pas beaucoup frequente le P. Laval et ne
I'ayant pas eu comme novice, il le traite plutot comme un
confrere que comme un de ses enfants. Ce qui n'empeche pas
que, dans ses lettres a d'autres correspondants, il ne fasse le
plus grand eloge des vertus et des travaux du P. Laval.
Ainsi le 28 novembre 1844, il ecrit ^ un M. Questel,
parent du P. Laval: Le bien qu'il fait est incroyable. En arrivant a
la capitale, il y trouva un desordre affreux parmi ces pauvres gens
et une ignorance la plus complete des saintes verites qu'il est venu
enseigner. L'exces des maux qu'il voyait, sans moyen d'y remedier, le decouragea un peu d'abord; mais bientot son zele
s'enflamma et Dieu benit son travail au-dela de toute expres
sion. .. II est accable toute !a journee par la foule des noirs qui
viennent sans cesse s'instruire et se preparer aux sacraments. Des
les premiers 18 mois, il a baptise, communie pour la premiere fois
et marie plus de 500 de ces pauvres Noirs. Depuis il fait un beaucoup plus grand bien. Je tiens cela de Mgr Collier son eveque. Nos
Messieurs, qui sent a quarante lieues de Maurice, me disent que
M. Laval a !ui seui fait plus qu'eux trois ensemble; et notez bien
qu'ils ne suffisent pas au bien qu'ils ont entrepris et qu'ils execu
tant. .. Tous ces Noirs de Maurice ne sent Chretiens que par les
instructions et les soins de ce cher confrere. Mgr le Vicaire apostolique, que j'ai vu a Paris ces jours derniers, m'a parle avec enthousiasme de M. Laval et du bien qu'il fait dans son vicariat. II me dit
qu'il n'osait jamais rien dire a M. Laval sur la maniere de s'y pren
dre pour faire le bien, parce qu'il voyait que tout lui reussissait
avec tant de succes. Deux de nos Messieurs ont passe par Mau
rice, ils ont trouve parmi les Noirs une ardeur incroyable pour la
piete et une perseverance tres grande pour suivre leurs instruc
tions. Ils ont pour leur Pere un attachement tel qu'on ne saurait !e
croire. Ils disent: «Celui-la nous appartient»; ils disent qu'H est
meilleur que tous les autres, mime meilleur que I'eveque; c'est
dire qu'on ne peut-etre meilleur...

3) Enfin, dans ce passage de la lettre a M. Tisserant,
M. Libermann ecrit: // ne faut pas qu'H (le P. Laval) se decou
rage dans cette annee qu'H restera seul... En fait, cette solitude
devait durer bien plus d'une annee. En effet, le premiere visite
qu'il regut de ses confreres fut celle des PP. Collin et Blampin,
qui passerent une journee i Port-Louis a la fin de juin 1843,
en se rendant i Bourbon. Dans les derniers mois de 1845,
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sur I'ordre du P. Le Vavasseur, le P. Laval passa quelques
semaines en communaute i Bourbon et, peu apres, le P. Le
Vavasseur lui-meme alia lui tenir compagnie a Maurice pen
dant le Careme et jusqu'S la fin de 1 846; ensuite il se fit remplacer par le P. Collin, qui resta jusqu'en mars 1847. Mais
c'est en decembre 1846, done cinq ans apres son arrivee,
que le P. Laval recut un confrere k poste fixe, le P. Lambert.
Puis arriverent les deux rescapes de la malheureuse mission
d'Australia, le P. Thevaux en 1847 et le P. Thierse en 1848.
La solitude du P. Laval s'explique par I'opposition des
autorites britanniques S la venue de pretres francais. Au
debut, seui le P. Laval fut agree et remunere. Les PP. The
vaux et Thierse furent admis S la residence provisoire parce
qu'ils venaient d'une colonie anglaise, I'Australie. Devant
cette difficulty et le peu de succes qu'il eut dans ses demar
ches pour recruter des pretres anglais ou iriandais, le Venera
ble Pere songea un moment y renoncer a la mission de Mau
rice pour en commencer une a Madagascar. C'est sur les ins
tances de Mgr Collier qu'il consentit d laisser le P. Laval seuI cl
Maurice. Puis, le Venerable Pere, par I'entremise de Mgr
Wiseman, vicaire apostolique de Londres, et d'un M. Quiblier,
sulpicien dp Canada, obtint en 1848 et 1849 que le cas des
missionnaires francais a Maurice fut pris en consideration.
Mgr Collier fut autorise y presenter a ce sujpt les requetes qui
lui paraitraient convenables et le gouvernement consentit d
accorder quelques traitements. Des lors, la mission de la
Congregation y Maurice parut solidement assise, assur^e
qu'elle etait d'un personnel stable et ayant les moyens de sub
sister.
L'isolement que connut le P. Laval pendant ses cinq pre
mieres anhees lui pesait beaucoup, non seulement parce qu'il
etait accable de travail et que ce travail, dans les debuts, etait
particulierement ingrat, mais aussi parce qu'il sentait tout le
prix de la vie de communaute. II ecrit melancoliquement le 22
fevrier 1842: J'eprouve de temps a autre du decouragement de
me voir tout seui. Encore si /'avals un de vous pour m'aider et
m'encourager, mais seui, et tout seui...

Sur place, il ne pouvait s'appuyer que sur Mgr Collier,
excellent eveque, qui le comprenait et le soutenait. Mgr Collier,
ecrivait le P. Laval, est un digne eveque, un saint homme, un
homme de Dieu qui a soif de la gioire de Dieu et du salut des
ames... C'est un homme d'oraison et de priere. Heureuses les
colonies quipossedent de tels evequesi De son cote. Mgr Collier
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4crivait a M. Gallais: Je continue a profiter du zele ardent de
mon cher Laval, que je considere comme le plus grand tresor de
mon vicariat apostolique; H est veritable apotre, et je ne puis
m'empecher de croire que, si le del n'avait pas de graces speciales
en reserve pour cette colonie, H ne m'aurait pas associe cet admi
rable ecclesiastique. (11,114).
Sans qu'il y ait eu jamais mesentente entre les deux, il se
presentait parfois ce «tirage» qui est presque inevitable entre
I'Evgque et le Superieur religieux. Ainsi le P. Laval ecrit le 23
avril 1852: Si nous avions deux ou trois sujets britanniques dans
notre petite congregation de Maurice, les grandes paroisses
seraient a nous, nous y serions places comme cures et nous y etablirions des communautes, voila ce que Monseigneur me dit continuellement. Mais voila aussi ce qui repugnait au P. Laval: les

membres de la Congregation etaient d Maurice pour etre missionnaires des pauvres, et non pas cur^s de paroisses. Aussi
continue-t-il: Quant au pauvre Superieur (c'est lui-meme). Mon
seigneur se defie et moi aussi je suis defiant a son egard, H me
guette venir et moi aussi je suis sur mes gardes: voila de quo!
refroidir I'enthousiasme qu'on est oblige d'avoir pour faire marcher
une mission. Et il revient d son refrain: Je crois qu'il serait bon
qu'on me donnat un successeur dans la superiorite de Maurice...

Les autres pretres ne s'occupaient que des Blancs et, en
general, partageaient les prejuges de ceux-ci d I'egard de
I'evangelisation des Noirs. Le P. Laval ecrit en 1842: Les pre
tres, jusqu'ici, ne se sent pas plus miles de ces pauvres abandonnes que si ce fussent des animaux, et cependant H y a un grand
bien a faire parmi eux; si on avait fait pour les Noirs ce qu'on a fait
pour les Blancs, on aurait travaille plus efficacement, mais ce n'est
pas les ames que I'on vient chercher id, c'est de I'argent et quelque chose de pire encore.

Certains de ces pretres etaient infrequentables. Le
P. Laval ecrit le 18 octobre 1844: Voila trois ans que nous tra
velHons la terre de Maurice et jusqu'ici nous avons fait bien peu de
recolte, les esprits etaient si mal disposes, on etait si ma! prevenu
en notre faveur a notre arrivee, tout etait contra nous, et le Noir et
le Blanc, et pourquoi qa? A cause des scandales en tous genres
qu'avaient donnes les pretres nos predecesseurs; mon cher frere,
qu'un mauvais pretre fait de mal, et qu'il faut du temps pour faire
oubHer ses scandales et son inconduite! et H en a tant passe de
mauvais pretres par cette pauvre Maurice qu'il y a a s'etonner qu'H
soit encore reste un petit grain de foi...
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On pourrait attribuer la severite de ces lignes § I'ideal exigeant que le P. Laval se faisait du sacerdoce, si on ne
connaissait sa grande charite envers les personnes, et si trop
de faits averes n'etaient venus malheureusement confirmer
I'exactitude de son jugement.
Quant a moi, continue-t-il. Monseigneur m'a mis bien au
iarge. Je vis retire dans un petit paviiion ou je recois mes pauvres
Noirs. Je mange seui et je n'ai presque aucun entretien avec ies
autres pretres. On me connait maintenant, on me iaisse faire. Je
ne suis ni bien ni mai avec personne. Je ne consuite que Monsei
gneur. Je vis ia, a Maurice, comma dans ma petite paroisse de
Pinterviiie. Tout mon temps iibre, je ie passe au pied du St. Sacra
ment, et c'est ia que je vais me deiasser. Je n'ai encore ete chez
personne de riche, mais seuiement aupres des pauvres maiades.
Je ne rempiis aucune function a i'egiise... (111,457).

Ce fut une grande joie pour le P. Laval de pouvoir aller
passer quelques jours a Bourbon a la fin de 1845. Je me
trouve bien heureux ecrit-il, dans notre petite maison de Bourbon;
ma pauvre ame etait bien iasse, mon miserabie corps bien fatigue;
a y avait iongtemps que je demandais a N.S. une petite vacance;
que c'est bon de se retrouver au miiieu de bons freres a qui on
peut ouvrir son coeur, car depuis quatre ans je suis un veritabie
soiitaire, ne sachant a qui parier ni a qui ouvrir ma pauvre ame...

Quand enfin il y eut une communaute ^ Maurice, il s'en
rejouit grandement. Mais sa joie ne fut pas sans melange, car
il en fut nomme le superieur. II decrit ainsi la situation: id nous
vivons en paix et en union parfaite dans ies sacres Cceurs de Jesus
et de Marie; nous nous aimons ies uns ies autres comme ies
enfants de Jesus et de Marie; ii manque une seuie chose, c'est un
superieur. M. Le Vavasseur m'a nomme, mais ie choix n'a pas ete
bien bon, et void pourquoi: 1) parce que je n'ai pas ete forme a ia
vie de communaute; 2) parce que je ne connais pas ia regie;
3) parce que je ne suis pas un observateur fideie et exact de ia
regie, ne i'ayant point pratiquee au noviciat; 4) parce que je ne
me sens pas assez de fermete de caractere, je prefererais miiie fois
obeir que de commander; 5) parce que je trouve ce poste-ia tres
dangereux si ie nombre des missionnaires vient a augmenter; ii
me sembie qu'un autre serait beaucoup mieux a ma piace. Que ia
sainte voionte de Dieu s'accompiissei... La volonte de Dieu

etait manifestement que le P. Laval fut le superieur de la com
munaute car, malgre ses demandes reiterees et I'expose de
son indignite, il le resta...
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II se montra d'ailleurs le plus charitable et le plus indul
gent des superieurs, ^ tel point que certains de ses confreres,
ceux de Bourbon en particulier, lui reprocherent de manquer
de vigilance et de fermete dans I'application de la Regie.
Le P. Libermann avait su inculquer a ses novices le sens
de I'observation scrupuleuse de la Regie. II en avait communi
que un exemplaire au P. Laval en 1842, en lui disant: Lisez-la
avec attention et tachez d'en observer ce qui vous sera possible
dans I'etat d'isolement ou vous vous trouvez par la volonte
divine... Mais le P. Laval n'ayant pas fait de noviciat n'avait

pu assister ni a I'elaboration de la Regie, ni a la «glose» que le
Venerable Pere en avait faite. Des son arrivee ^ Maurice, il
avait ete accapare par un ministere de plus en plus absorbant
auquel il etait seui a faire face, ce qui lui rendait bien difficile
une existence ponctuellement reglee. II s'etait fait un reglement personnel, transpose de celui de Pinterville, qu'il decrit
ainsi dans une lettre du 1 8 octobre 1844.
Void, Monsieur le Superieur, mon petit reglement de vie de
cheque jour: a 5 h. du matin, lever, visite a la prison pour la priere
du matin aux prisonniers, hommes et femmes; a 6 h. moins un
quart, j'entre a I'eglise pour y faire une demi-heure d'oraison; une
demi-heure de preparation a la sainte messe; 7 h. la sainte
messe; action de graces une demi-heure; confessional jusqu’a
9 h. et demie 10 h; a 10 h. et demie: recitation des petites heures, un peu de lecture d'Ecriture Sainte; un quart d'heure pour le
dejeuner; puls le restant de la journee est employe a apprendre la
priere, confesser, marier, baptiser, visiter les malades; a 4 h. au
confessional; a 5 h. visite a la prison pour la priere du soir aux
hommes et aux femmes; a 5 h. et demie, confessionnal jusqu'a
7 h. puis, a 7 h., commence le chapelet, instruction; a 8 h. la
grande priere suivie de quelques cantiques. Quelques personnes
qui ne connaissent pas soit leurs prieres, soit leurs mysteres ou
sacraments restent et I'instruction se continue jusqu'a 9 h. du
soir; a 9 h. sonnant, je ferme la porte de I'eglise; une petite priere,
un petit souper, coucher, et en voUa jusqu'au lendemain 5 h.
encore a recommencer sur le mime pied.
Le dimanche, voila ce que je fais: a 7 h. je vais aux prisons
faire la priere aux femmes et aux hommes et quelques mots d'instructlon; je reviens a 8 h. et demie, je dis mon office, puis apres la
grand'messe je me mats a confesser mes noirs de I'habitation; a
midi, la sainte messe, a laquelle assistant a peu pres 5 a 600
Noirs; instruction de une heure, quelquefois trois-quarts d'heure;
la messe finie, recitation de quelques dizaines de chapelet, petite

18

LAVAL ET LIBERMANN

instruction pour ies gens de i'habitation: qa finit vers 3 h. je vais
prendre un peu de nourriture; visite aux prisons pour la priere; a
5 h. la fin des vepres, confessionnalJusqu'a 7 h. recitation du chapelet et priere du soir pour Ies Noirs qui n'ont pu assister aux
vepres. Voila, Monsieur le Superieur, mon genre de vie depuis trois
ans; queiquefois un peu fatigue, mais allant cependant toujours
ciopin-ciopant.

Les premiers confreres qui vinrent rejoindre le P. Laval
adopterent un style de vie analogue et durent se plier comme
lui aux imperatifs d'un ministere ecrasant et de plus en plus
etendu, car des paroisses furent prises en charge et des chapelles construites travers Hie. La communaute de Maurice y
gagna la reputation d'etre peu reguliere. Le 24 fevrier 1851,
le Venerable Libermann crut devoir en ecrire au P. Laval:
Notre communaute de Maurice est une de celles qui me donnent
le plus de joie et de consolation... Une chose manque ceperjdant:
c'est ia reguiarite... La fideiite aux Regies est un des points les
plus importants pour nous. D'abord etre infideie aux Regies, c'est
manquer a Dieu qui nous exprime sa divine volonte par les Regies
de notre Congregation. De plus, ia conservation de I'esprit de la
Congregation et ia ferveur, ia perseverance des missionnaires
dependent de ia fideiite aux Regies. Soyez bien assures que i'inobservance des Regies amenera tot ou tard le relachement dans ia
communaute. Vous qui etes les premiers, les fondateurs de cette
Communaute, vous exercerez toujours une grande influence sur
ceux qui viendront apres vous. Si les Regies ne sont pas observees
maintenant, elles le seront moins encore plus tard, et tous les
motifs qui justifient chez vous i'inobservance des Regies justifieront aux yeux de ceux qui viendront apres vous I'infraction des
plus importantes. Si done vous ne faites pas tous les efforts pour
observer ia Regie en perfection, c'est une espece de peche originel
que vous commettez... Faites, mon bien cher Confrere, ce qui
depend de vous pour aider vos bons et chers freres dans i'observation exacte de ia Regie, et que de leur cote aussi its vous aident
afin que reunissant vos efforts vous parveniez a retabiir ia reguia
rite dont le prix sera grand devant Dieu et bien profitable aux
ames...

Le Venerable Pere exhorte ensuite les confreres ^ la regu
iarite dans le lever et le coucher, le temps donne au sommeil,
I'oraison, I'examen particulier, les repas, les recreations, les
absences du centre pour le ministere et surtout les reunions et
conseils dont le premier objet sera I'examen de I'observation
des Regies et le second le bien de la Mission. C'est une grande
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erreur, ecrit-il, que de croire que les ames en souffriront, car sup
pose qu’H y ait une perte, elle serait dedommagee par les resultats
de ces conseils, non seulement par la ferveur des missionnaires,
qui se soutiendrait par la, mats encore par les bons resultats
directs pour la marche de la Mission et pour un certain ensemble
qui en proviendra. Je concois qu'il en coute au missionnaire de
quitter ainsi son troupeau et toujours il trouvera une raison, bonne
en apparence, pour ne pas !e quitter; mais peu de ces raisons, tres
peu mime, aont valables. H faut prendre votre coeur a deux mains
pour s'arracher et vous de votre cote vous devez tenir ferme, le
bien general I'exige, c'est une necessite.

Ce probleme de la conciliation de I'observation de la regie
et des imperatifs de I'apostolat missionnaire sera pose avec
plus de rigueur encore par le P. Schwindenhammer, qui ecrira
d Maurice en 1 857: Vous etre trop missionnaires, et pas assez
religieux... A quoi le P. Laval repondra; Nous souhaitons autant
que vous pouvoir mener la vie religieuse et etre exacts a notre
regie et a nos petits exercices; nous en sentons la necessite et,
peut-etre plus qu'aucun membre, le besoin. Nous soupirons tous
apres une vie plus tranquille et serions prets, si le salut des ames
n'etait gravement compromis, a nous renfermer dans notre maison de la Sainte-Croix, et la a nous livrer a I'oraison et a I'etude.
Mais les malades et les pauvres reclament nos soins. Cependant,
pour nous conformer a vos intentions, nous allons abandonner une
partie de notre travail pour nous concentrer davantage et mener !a
vie de communaute...

Vieux probleme et qui n'est pas pret d'etre regie I
Je ne m'etendrai pas sur le ministers du P. Laval a Mau
rice, sur les difficultes qu'il rencontra, les methodes dont il se
servit et les resultats qu'il obtint. Cela nous entramerait trop
loin.
Les debuts furent tr6s durs. Le 13 decembre 1842, le
Venerable Pere ecrit au P. Laval: Ayez done patience encore
quelque temps: N.S. exaucera vos prieres et aura peut-etre pitie
de cette pauvre He Maurice. N'abandonnez pas encore ce pays
miserable et delaisse. Essayez encore et attendons le moment de
Dieu. Si plus tard nous voyons qu’H n'y a absolument pas de ressources pour ce pauvre pays et s'il s'ouvre un passage devant nous
a Madagascar, nous aurons toujours le temps de nous y rendre...

(Ill, p. 355). Mais le travail du P. Laval porta bientot ses fruits
et, une fois declanche, le mouvement prit une allure acceleree.
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Contentons.nous de recourir d une lettre du 6 decembre
1847 du P. Thevaux qui, ^ son arrivee d Maurice, fut charge
par le P. Laval de rendre compte au P. Libermann de I'etat de
la mission.
A cote de 2.000 perseverants, tout-a-fait exemplaires, il y a
6 a 7.000 convertis qui se preparent a I’admission aux sacrements. Les catechismes, instructions et exercices de piete sont
nombreux a I'egiise paroissiale et une vingtaine de chapelles, pouvant contenir au moins 100 personnes, ont ete construites dans
les lieux trop eloignes de I'egiise: les Noirs s'y reunissent tous les
soirs et i'un d'eux, nomme par le P. Laval, ieur apprend I'essentiel
du catechisme et des prieres. Nous avons a Port-Louis, ecrit le
P. Thevaux, 6.000 personnes environ qui se confessent toutes
les trois semaines... en sorte que tous les jours nous sommes
quatre, six et huit heures, et plus, au confessionnal, surtout aux
veilles de grandes fetes... Des communions! je n'en ai jamais
tant vu de ma vie, c'est vraiment id une terre de benediction et de
fruits; et, parmi ces ames, H y en a qui ont attaint un degre de
perfection bien Sieve... Je n'ai jamais vu tant de zele, de piete, de
devouement que dans le petit corps d'elite qu'on appeiie Conseillers ou Conseilleres... Ces dernieres sont chargees de veiller a ce
que les malades ne meurent pas sans sacraments, a les preparer,
a les instruire, pour que le Pere n'ait qu'a les administrer en arrivant... Enfin le P. Thevaux fait connaTtre une industrie, creee

par le P. Collin a son sejour a Port-Louis, c'est la caisse des
pauvres, alimentee par les quetes du dimanche et geree par
les Noirs eux-memes sous la direction du P. Laval. Vous aurez
peine a croire, peut-etre, que nos pauvres gens, tous domestiques
ou gens de metier, vivant au jour le jour ou possedant un arpent
de terre autour de Ieur case, fournissent tous les mois 100 pias
tres et plus, c'est-a-dire 300 a 400 francs: cela est cependant
vrai. En pareil milieu devaient naTtre des vocations S la vie reli-

gieuse. En 1846, le P. Laval avait recommande au P. Le
Vavasseur deux personnes pr§tes ^ se consacrer ^ Dieu: une
Blanche et une Noire; elles furent les premieres mauriciennes
qui, en 1849, firent partie de la congregation des Filles de
Marie.
Quand Mgr Collier eut vu croitre le nombre des missionnaires de la Congregation, ils etaient 4 e Port-Louis en 1848,
il voulut Ieur confier des paroisses abandonnees dans le reste
de nie. Comme il eut fallu sacrifier la vie commune, le Vene
rable Pere ne voulut pas y consentir. Plus tard, grSce e des
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renforts, il devint possible d'etablir d'autres communautes
pour desservir les paroisses eloignees.
Quant S I'opinion du P. Thevaux sur son superieur, il
I'exprime ainsi dans une lettre du 1®'' mai 1848; Avant de le
connaitre, a la lecture de quelques unes de ses lettres, je I'appelais
le Pierre Claver de la congregation, et je ne m'etais pas trompe.
Oh! combien je remercie N.S. de m'avoir mis quelque temps dans
sa communaute. Les exemples de vertu qu'il me donne tous les
jours ne s'effaceront pas de mon coeur...

Le 23 avril 1852, le P. Laval adressait au Venerable Pere
une des plus longues lettres qu'il lui ait ecrites. Le destinataire
en aurait ete heureux, malheureusement il etait decede depuis
plus de deux mois. Nous ne savons pas quels furent les senti
ments profonds du P. Laval quand il apprit cette nouvelle,
mais il est certain qu'il venerait le P. Libermann, envers qui il
manifestait toujours une confiance et une soumission totales.
Le 15 juin 1852, il ecrivait au P. Schwindenhammer; Mon
sieur le Superieur et tres cher Pere. C'est ainsi que nous appelions
le bon Pere que le Bon Dieu a appele a lui, et nous continuerons.
Monsieur le Superieur, a vous nommer de ce nom. Nous avons
pris grande part a la douleur de toute la communaute, nous soumettant toutefois a la volonte du bon Maftre; il est alle au del
prier pour ses pauvres enfants. Dans notre douleur, nous avons
remercie le Bon Dieu du choix qu'il a fait du nouveau Superieur,
nous avons prie aussi Jesus et Marie de vous donner lumiere,
force et courage pour bien accomplir I'ouvrage que le Bon Dieu
vous a donne.
Comme membre de la Congregation, je vous donne. Monsieur
le Superieur et tres cher Pere, toute ma confiance et obeissance
absolue. Je verrai toujours en vous le Superieur que le Bon Dieu
nous a donne, et en vous obeissant, j'obeirai au Bon Dieu: voila ce
qui me console.
Je suis le premier missionnaire que la Congregation a envoye
travailler au salut des pauvres Noirs, le Bon Dieu a beni le pays de
Maurice, il m'a envoye de bons confreres pour travailler avec moi,
j'espere que la Mission de Maurice continuera a faire la consola
tion de la maison-mere, et que nous recevrons du renfort; nous
nous faisons beaucoup vieux, voila onze ans bientot que nous
sommes atteles a I'ouvrage, et les forces diminuent chaque jour,
mes chers confreres se fatiguent aussi beaucoup: I'ouvrage
demanderait moitie plus de missionnaires.
M. le Superieur et tres cher Pere, vous me ferez grace des
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grandes lettres, je ne sais plus rien dire ni ecrire; a force de se
mettre a la portee des pauvres ignorants, on devient aussi ignorant
qu'eux, je ne vous donnerais point de plus amples details sur la
Mission, !e P. Collin que nous attendons tout prochainement vous
mettra au courant de tout...

Le P. Laval ne survecut qu'une douzaine d'annees au
P. Libermann, puisqu'il alia le rejoindre au Ciel le 9 septembre
1864. Maintenant void qu'il I'a rattrape - et meme
depasse! - sur la voie qui mdne la beatification... Puissentils tous deux nous assister de leur intercession aupres de
Dieu. Et puissions-nous nous-memes nous inspirer de leurs
oeuvres et de leurs vertus. FHH sanctorum sumus...
Joseph

Bouchaud,

CSSp.

